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Insect Fauna of Nakaikemi Marsh, Fukui Prefecture, Central Japan 
and its Natural Environmental Conservation 
-With Description of a New Species and its Life History一





Nakaikemi marsh is an exceptionally excellent natural condition at Tsuruga-shi lowland in 
Central J apan. The insect fauna of the district was surveyed from 1992 and 1372 species were 
compiled including 94 species new to Fukui Prefecture fauna. During the survey, a new coccinelｭ
lid species (Insecta : Coleoptera : Coccinellidae) was discovered and described as new to science. 
The life history and description of immature stages of the new species are also provided. 
DESCRIPTION OF A NEW SPECIES (COLEOPTERA : COCCINELLIDAE) 
Scymnus (Neopullus) nakaikemensis Sasaji et Kishimoto, sp. nov. 
(Japanese name: Nakaikemi-himetent? 
(Fig. 1, 2) 
Relatively elongate oval, about 1.7 times as log as wide, dorsum rather strongly convex 
above. Dorsal side orange; pronotum with a small blackish marking in front of scutellum 
(pronotal marking sometimes semicircular and much distinct in some paratypes); scutellum dark 
red; elytra orange with a triangle black marking, about 2/3 as wide as pronotal width and 
extending posteriorly until about a half the elytral length. Elytral sides entirely orange and not 
darkened as in Sc. (Neopullus) hoffmanni. Antennae, mouth parts, head and prosternum orange. 
Mesosternum black with pale lateral areas. Metasternum black; matapleura dark orange. 
Abdomen almost orange brown, with a narrow dark anterior area. Dorsal pubescence silvery 
white. 
Head relatively small, about 1/2 of the pronotal width, interocular distance about 1/2 of 
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head width. Antenna (Fig. 2B) about as long as interocular distance, 10-segmented, moderately 
slender; basal segment large, about 1/5 as long as totallength of antenna , much longer than wide; 
2nd a half the length the 1st, somewhat longer than wide; 3rd slightly shorter than 1st; each of 
4th to 6th nearly as long as thick; 7th weakly thickening apicaly; 8th distinctly thickening 
apically; 9th thicker and longer than the preceding; terminal (tenth) slightly shorter and narrｭ
ower than the preceding and nearly parallel-sided. Terminal segment of maxillary palpus (Fig. 
2C) nearly parallel-sided, 1.5 times as long as wide, apical side obliquely truncate, preapical and 
2nd segments nearly as long as the terminal. 
Pronotum subtrapezoidal , twice as wide as long in dorsal view, lateral sides strongly and 
arcuately narrowing apically, basal margin distinctly produced posteriorly at middle and rather 
widely marginated. Basal side of pronotum finely and distinctly marginated. Lateral margin of 
pronotum finely and very narrowly marginated; anterior corners rounded and basal corners 
obtusely angulate. Surface of pronotal disc finely , densely and uniformly punctate. 
Scutellum broad triangular, about 1/15 as wide as pronotum. 
Elytral sides rather strongly arcuate, about 1.4 times as long as wide. Surface of elytral disc 
much coarsely punctate in compared for pronotum, with very finer and coarser ones mixed 
together. Each of elytral apex angulated with a rounded tip. Elytral hairs (Fig. 2A) arranged in 
strongly curved S-form , and apical one-fouth of inner areas very strongly waved towards 
outernally. 
Prosternal process (Fig. 2D) elongate subtrapezoidal, twice as long as wide, prosternal 
carinae almost straight, distinctly divergent posteriorly. 
Legs (Fig. 2E) relatively slender, without distinct modification, tarsus distinctly 
cryptotetramerous (二 pseudotrimerous) and 3rd segment is clearly defined. Claws with distinct 
claws. 
Femoralline (Fig. 2F) complete, strongly arcuate, reaching to posterior 1/7; surrounded area 
by the femoral line (coxal plate) very strongly and coarsely punctate in outer half, and finely 
punctate in inner area with wide impunctate area near the line. Apical margin of visible 5th 
sternite gently rounded outwards. 
Male genitalia. Sipho (Fig. 2G, H) relatively stout; siphonal capsule with a relatively long 
inner process and an indistinct outer one. Siphonal apex rather simple and with a short small 
process. Tegmen (Fig. 2I) relatively stout, lateral lobes distinctly but slightly shorter than 
median piece, which is pointed at its tip. 
Female genitalia. Hemisternite (Fig. 2K) elongate triangular, about 2.5 times as long as wide; 
with a distinct stylus. Spermatheca (Fig. 2J) stout, weakly curved and thick basal part. 
Body length: 1.7-2.0 (1.85)mm; width: 1.1-1.3 (1.13)mm; BL!BW: 1.43-1.65 (1.64); those of the 
holotype are in parentheces. 
Disctribution : J apan (Honshu). 
Holotype (♂ ): Nakaikemi , Kashimagari , Tsuruga-shi , Fukui Prefecture, Japan, 5. vi. 1994, 
o. Kishimoto leg. , preserved in the Collection of Entomological Laboratory , Kyushu University, 
Fukuoka. 
Allotopotype (♀): 2. vi. 1994, the same locality as the holotype. 
Paratopotypes: 3 ♂♂， 2. vi.1994 , O. Kishimoto leg.; 1 ♂， 25. vi. 1994, O. Kishimoto leg.; 1 ♂， 
8. vi. 1994, O. Kishimoto leg.; 4 ♀♀， 14. vi. 1995, O. Kishimoto leg.; 2♂♂ l ♀， 23.vi. 1996, H. Sasaji 
leg.; 6 exs. , 16. vi. 1996, O. Kishimoto leg.; 3 exs. , 23. vi. 1996, O. Kishimoto leg.; al paratypes 
collected at Nakaikemi , Tsuruga-shi. 
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Remarks. The present new species resembles Scymnus (Neo.ρullus) hoffmanni Weise and 
Scymnus (Neoρullus) fuscatus Boheman in general characters including their colorations , but the 
latter and many related species of the subgenus Neo.ρullus have the uniformly and very densely 
punctate femoral plate of the first abdominal sternite. For constrasting them, this new species 
has the unevenly punctate femoral plate (see Fig. 2F). The entirely reddish lateral area of elytra 
is easily distinguishable from the above two and their relatives. The elytral coloration without 
lateral black areas is very similar to Scymnus βcymnus) nigrosuliralis H. Kamiya which is 
widely distributed in warmer south-eastern Asia , but its femoral line of the first abdominal 
sternite is incomlete and easily distinguishable from this new species. 
DESCRIPTIONS OF THE IMMATURE STAGES OF 
Scymnus (Neopullus) nakaﾍkemensﾍs sp. nov. 
(Fig. 3) 
First instar larva. Several first instar larvae were obtained from oviposited eggs from an 
identified female, which was reared by O. K. Newly hatched larva (10. July, 1996) is observed and 
illusterated (Fig. 3G). Dorsal, latero-dorsal and lateral lines of 1st to 8th abdominal segments 
bearing a single (in 1st and 2nd segments indistinct) setae bearing on each. Ninth visible (last) 
segment bearing 3 pairs of setae. 
Mature larva (probably fourth instar). Reared from identified adults. Body length: 3.05-3. 
88mm, 16. July, 1996, the dorsal habitus of mature larva illustrated by O. K.; and the dissected 
illustrations and descriptions are made by H. S. 
Body yellowish brown covered with white cotton excretion, each dorsal segment usually 
bearing several setae of dorsal, latero-dorsal and lateral projections. Head dark brown with a 
pair of epicranial sutures. Antenna extremely small as like as other scymnine larvae (Fig. 3B). 
Antenna composed of 3 segments, apical one trapezoidal, slightly shorter than thickness bearing 
with a long and a few short setae; preapical seta very stout and long; 2nd and 3rd segments 
extremely shorter and ring shaped. Mandible (Fig. 3C) stout with a sharply pointed and a long 
retinaculum. Maxillary palpus (Fig. 3D) relatively long, apical segment 2.5 times as long as basal 
thickness; 2nd, 3rd and 4th segments very short and ring-shaped. Apical segment of labial palpus 
(Fig. 3E) about twice as long as thickness. Legs relatively stout, tibiotarsus (Fig. 3F) about 4 
times as long as thick, each tibiotarsus bearing 4 clavate adhesive setae at apex. 
Each of dorsal , latero-dorsal and lateral areas of abdomen with weakly sclerotized tubercles 
and bearing a few setae, except for apical (9th) segment wchich bearing 4 pairs of strong setae. 
Pupa (Fig. 3H) Examined material: 1 pupa. Body length: 2.20mm; yellowish brown, dorsum 
























すぎない。「中池見」の地名すら 2.5万分の l 地形図にも記載されていない。つまり，それまでは昆虫
研究者によって，その重要性がほとんど気付かれていなかったといって良い。
1988年に長田勝と数名のトンボ・グループが中池見(当時は樫曲と表現されている)の報告をした
のを皮切りに， 1992年に福井県自然環境保全に関する第 3 次の調査が開始きれ(福井県自然環境管理
計画) ，昆虫部会では若狭湾島暁・半島部と敦賀市池河内と共に中池見湿地を重点調査地域として加え
た。しだいに調査が進行するに従って次々と貴重な事実が判明して来る。それらの一部は「福井虫










民生活部並びに大阪方、ス株式会社の了解を得て， 目録中に (F) (福井県の略)として引用した。
本報は中池見湿地を日本海域の一部として生物地理学的特性と自然環境保全の目的から取上げ‘るも
のであるが，社会的な要素もはらんでいるのでその調査の経緯について略述しておく 。 最初，産業廃
棄物の処理場に利用 さ れるかもしれないといううわさから突如 LNG (液化天然力、ス)備蓄基地計画
が表に出たのが1992年 6 月，「緑と水の会」などの自然保護団体や日本科学者会議福井支部で重要問題




妥当」の文章を却下， 26項目の相当厳しい条件を付加したものの最終的には1996年3月 21 日 県環境審議





それに先だってナカ イ ケミヒメテン ト ウなる新種(英文記載 ・ 付図参照)の発見のいきさつについて
正確に理解きれていない点があるのでその意義について説明しておきたい。











ともある。むしろ， 後者の方が正しく ， “Discoveryof a new species" という表題で論文を書くとす
ればこの方である。前者の極端な例は， 「先生， この虫なあに? Jo rあ ， これはすばらしい，ひょ っ と
したら新種かもしれないよ」という事で， 家庭教師を していた小学生が捕えた1mmほどの小きな虫が出









であるが， 例えば日本産のテン ト ウムシ科(現在の種数およそ180種)のうち，佐々治が新種として命
名記載したものがおよそ50種もあるので， そのこと自体は大した事ではない。ただ，テントウムシ科
の中でもヒメテントウ類は小形で近縁種が多く同定分類が困難で、あることが岸本は莫大な標本の中か
らそれを識別して，佐々治に指導を求めた点から， 2 名を共同の命名者として記載した。ただ， 前述
のように新種の命名記載は学術出版物に印刷公刊して初めて成立するのであるから，既報の新聞記事
のような段階では正確には新種発見ではなくて未記載種の発見と表現しなければならない。
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境保全を計画しているようであるが，恐らく厳しい環境に遺存して来たナカイケミヒメテントウの存
続可能はそのような甘いものではなかろう。 LNG備蓄基地が中池見に建設されるならばナカイケミ



















て昆虫分布記録に登場するのは， 1988年が最初で，文献上は長固など，松村 (1992) ， Kato & Miura 
(1996) ，短報数編(文献参照)が主要なもので，ほとんどないといって良い。 したがって，大阪ガス
KKによ っ て福井県に提出きれた「敦賀 LNG基地建設事業に係る環境影響評価書」 の付表は中池見の
昆虫相を知るための貴重な資料となる。これらに私たちの採集資料を加えると，中池見から記録され
た昆虫は 1 ， 372種となり，そのうち福井県から初めての記録となるのは94種である。この数字の中には





落としがあると思われるが， 1996年 5 月における佐々治の集計では7 ， 366種となっている。中池見の本


































私たち 2 人の小論は日本生態学会， 日本科学者会議，福井県見虫研究会などの学術団体や，ナチュ
ラリスト敦賀「緑と水の会J，つるが草の根の会，敦賀から中池見を伝える女たちの会，中池見シボラ
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Fig. 1.Sりmnus (Neopullus) nakaikemensis Sasaji et Kishimoto sp. nov. , dorsal habitus. 
Scale is indicate 1.0mm. 
凡例
1. 配列と和名は原則として「日本産昆虫総目録J (九州大学 ・ 野生研)に準拠し ， 学名を省略した.和名のないもの
は学名で示した。
2 . 和名の前に*印を付けたものは福井県新記録種である 。 ただし分類学上の位置を検討しなければならないものが若
干ある 。
3 . 和名に(カッコ)を付けたものは上記総目録に出ていない和名のものである.
4 . 和名の後に付いている記号は以下の文献からの引用である . 文献名 ， 記号のないものは本記号名がないものは本調
査によるものである 。
( F ) ・ ・・ ・ 福井県 1996. 
(K) . . . . Kato & Miura. 1996 
仰の -・・・ 松村俊幸. 1992 
( 0 ) ・・・・ 長日 l 勝 . 1988-1995 
( H ) ・・・・ 羽田義任 ・野坂千津子 1992. 
(MS ) ・・・ 斎藤昌弘 . 1993 
( T S) ・・ ・下野谷豊一 . 1993. 










Fig. 2. Sのmnus (Neゆullus) nakaikemensis Sasaji et Kishimoto sp. nov. A, Dorsal habitus, 
left half showing the coloration and right half showing the dorsal pubescence; B, antenna; 
C, maxila; D, median part of prosternum; E, hind leg; F , abdomen, ventral view; G, sipho, 
lateral view; H, apical part of sipho, lateral view; I, tegmen, ventral view; J, spermatheca; 
K, hemisternite. l.Omm scale is for A; sca l巴 X for E, F , and G; scale Y for B, C, I, J, and 
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Fig. 3. Sのmη凶 (Neopullus) nakaikemeπsis Sasaji et Kishimoto sp. nov. A- F, Mature larva; 
A, dorsal habitus; B, antenna; C, mandible; D, maxillary palpus; E, labial palpus; F, hind 
tibiotarsus; G. first inster larva , dorsal habitus; H, dorsal; habitus of pupa. Scale V for A; 




カゲロウ目 ヤプヤンマ (0) * (ハヤシウマ) (F) 
ヒトリガカゲロウ科 エゾトンボ科 ケラ科
チラカゲロウ (F) オオヤマトンボ (0) ケラ (F) 
マダラカゲロウ手守 タカネトンボ (F) コオロギ科
* (イマニシマダラカゲロウ) (F) トンボ科 クチキコオロギ (F) 
アカマダラカゲロウ (F) ショウジョウトンボ (0) ハラオカメコオロギ (F) 
コフキトンボ (0) ミツカドコオロギ (F) 
トンボ目 ヨツポシトンボ (0) クマコオロギ (F) 
イトトンボ科 ノ、ラビロトンボ (0) ハマスズ (K) 
クロイトトンボ (0) ハッチョウトンボ (0) ヒゲシロスズ (F) 
オオイトトンボ (0) シオカラトンボ (0) シパスズ (F) 
キイト ト ンボ (0) シオヤトンボ (0) *ヒメスズ (F) 
アジアイトトンボ (0) オオシオカラトンボ (0) マダラスズ (F) 
アオモンイトトンボ (0) ウスノ〈キトンボ (0) ヤチスズ (F) 
モ一トンイトトンボ (0) コシアキトンボ (0) エンマコオロギ (F) 
モノサシトンボ科 コノシメトンボ (0) ツヅレサセコオロギ (F) 
モノサシトンボ (0) ナツアカネ (0) タンボコオロギ (F) 
アオイトトンボ科 マユタテアカネ (0) クサヒバリ科
ホソミオツネントンボ (0) アキアカネ (0) クサヒバ リ (F) 
アオイトトンポ (0) ノシメトンボ (0) キンヒノ〈リ
オオアオイトトンボ (0) ネキトンボ (F) スズムシ科
カワトンボ科 リスアカネ (0) スズムシ (F) 
ノ、グロトンボ (0) チョウトンボ (0) マツムシ科
オオカワトンボ (0) ヒメアカネ (0) アオマツムシ (F) 
ヒウラカワトンボ (0) カネタタキ科
ムカシヤンマ科 ゴキブリ目 *アシジマカネタタキ (F) 
ムカシヤンマ (0) オオゴキブリ科 カネタタキ (F) 
サナエトンボ科 オオゴキブリ (F) カンタン科
ヤマサナエ (0) チャパネゴキブリ科 カンタン (F) 
タベサナエ (F) モリチャノ〈ネゴキフリ (F) キリギリス科
コサナエ (0) セスジツユムシ (F) 
*オグマサ十エ (F) カマキリ目 クダマキモドキ (F) 
キイロサナェ (0) カマキリ科 ヤマクダマキモドキ (F) 
オジロサナエ (0) ヒナカマキリ (F) ツユムシ (F) 
ウチワヤンマ (0) ハラビロカマキリ (F) アシク'ロツユムシ (F) 
コオニヤンマ (0) コカマキリ (F) ヒメツユムシ (F) 
オニヤンマ科 チョウセンカマキリ (F) クツワムシ (F) 
オニヤンマ (0) オオカマキリ (F) キリギリス (F) 
ヤンマ科 ヒメカマキリ科 ヒメギス (F) 
ネアカヨシヤンマ (0) ヒメカマキリ (F) ヤプキリ (F) 
アオヤンマ (0) ウスイロササキリ (F) 
クロスジギンヤンマ (0) バッタ目 オナガササキリ (F) 
ギンヤンマ (0) コロギス科 コパネササキ リ (F) 
サラサヤンマ (0) ハネナシコロギス (F) ホシササキリ (F) 
オオルリポシヤンマ (0) カマドウマ科 クビキリギリス (F) 
マルタンヤンマ (0) 7ダラカマドウマ (F) クサキリ (F) 
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ウマオイ (F) *セスジウンカ ズキンヨコバイ科
オンブパツタ科 シマウンカ科 ズキンヨコバイ
オンフツ〈ッタ (F) *シマウンカモドキ シロズキンヨコノぐイ
バッタ科 本シ7ウンカ アオズ、キンヨコバイ科
ショウリョウノ〈ッタ (F) ノ、ネナガウンカ科 *ヒメアオズキンヨコノ〈イ
マダラバッタ (F) アヤへ 1) ハネナガウンカ (F) *アオズキンヨコノイイ
クルマバッタ (F) *タマガワセダカハネナガウンカ クロヒラタヨコバイ科
トノサマバッタ (F) テングスケパ科 クロヒラタヨコノ〈イ
ツマグロイナゴ (F) * (ツマクψロテングスケパ) (F) ヒラタヨコバイ科
クルマバッタモドキ (F) ツマグロスケパ クロサジヨコノぐイ
コパネイナゴ (F) グンパイウンカ科 *イネヒラタヨコバイ
ミカドフキノイッタ (F) ヒラタグンノ〈イウンカ ホシヨコパイ科
*ツチイナゴ (F) ヒシウンカモドキ (F) *ホシヨコノてイ
イボノ〈ッタ (F) マルウンカ科 ブチミャクヨコパイ科
ヒシバッタ科 カタビロクサビウンカ (F) プヲトミャクヨコバイ (F) 
トウJ ヒシノ〈ッタ (F) アオノすハゴロモ科 フトヨコパイ科
ハネナガヒシバッタ (F) アオノ 、fハゴロモ クワキヨコノぐイ (F) 
コノイネヒシノ〈ッタ (F) トビイロノ\コ.ロモ オオヨコバイ科
* (ヤセヒシバッタ) (F) ハゴロモ科 ツマク唱ロオオヨコバイ
スケノ〈ハゴロモ (F) オオヨコノ〈イ
ナナフシ目 アミガサノ\ゴロモ (F) 7エジロオオヨコノ〈イ
ナナフシ科 ベッコウハゴロモ ヒメヨコパイ科
牢トゲナナフシ (F) セミ科 *フタテンヒメヨコノ〈イ
ナナフシ (F) アブラセ「ミ (F) *ノ〈ラヒメヨコノ〈イ
トビナナフシ (F) ツクツクボウシ (F) ヨコバイ科
ミンミンセe ミ (F) *アライヒシモンヨコノてイ
ハサミムシ目 ニイニイゼミ (F) ヨツテンヨコバイ
ノ、サミムシ科 ヒグラシ (F) ヒトツメヨコノイイ
ヒゲジロハサミムシ (F) ハルゼミ (F) ツマク事ロヨコバイ
オオハサミムシ科 チッチゼミ (F) ミドリヒロヨコノイイ
オオハサミムシ (F) コ yゲシラアワフキ科 キジラミ科
コガシラアワフキ *ヒラズキジラミ
カメムシ目 アワフキムシ科 *オビキジラミ
ヒシウンカ科 マツアワフキ (F) クワキジラミ
ヒシウンカ シロオビアワフキ (F) アブラムシ科
オオヒシウンカ (F) *イシダアワフキ エンドウヒゲナガアブラムシ
ウンカ科 ハ7ベアワフキ ヨモギヒゲナガアブラムシ
ホソミドリウンカ ホシアワフキ (F) アオヒメヒゲナガアプラムシ
エゾナガウンカ マダラアワフキ (F) ムギヒゲナガアブラムシ
*テラウチウンカ ミヤマアワフキ (F) イノイラヒゲナガアブラムシ




本トビイロウンカモドキ トビイロツノセ「 ミ セイタカアワダチソウヒゲナガ
トビイロウンカ ミミズク科 アブラムシ
*ニセトピイロウンカ ミミズク マメアブラムシ











イトアメンボ ヨコ、プナサシガメ (F) タデマルカメムシ
ヒメイトアメンボ アカサシガメ (F) 7Jレカメムシ
カタビロアメンボ干寺 オオトビサシガメ (F) ツチカメムシ平寺
*ケシカタピロアメンポ ヤニサシガメ (F) ヨコヅナツチカメムシ (F) 
*マダラケシカタビロアメンボ クロサシガメ (F) ツチカメムシ (F) 
アメンボ手守 キイロサシガメ (F) フタボシツチカメムシ (K) 
シマアメンポ (F) アカへリサシガメ (K) ミツボシツチカメムシ
アメンポ 本ヒメトビサシガメ キンカメムシ科
ヒメアメンボ クロモンサシガメ アカスジキンカメムシ (F) 
ミズギワカメムシ科 イトカメムシ科 チャイロカメムシ (F) 















ナ方、グロメクラカ'メ *アムールシロへ 1) ナガカメムシ イチモンジカメムシ
フ'チヒゲクロメクラガメ チャモンナガカメムシ チャノ〈ネアオカメムシ
ヒメセダカメクラガメ コノ〈ネヒョウタンナガカメムシ タマカメムシ
メンガタメクラカ申メ キベリヒョウタンナガカメムシ (F) アオクチフ.トカメムシ (F) 
フタモンアカメクラヵーメ メダカナガカメムシ科 ルリクチプトカメムシ
*ツマグロアオメクラガメ メダカナヵ・カメムシ エビイロカメムシ科
オオクロセタeカメクラカ。メ ホシカメムシ草寺 エビイロカメムシ (F) 
牢ムギメクラガメ フタモンホシカメムシ ツノカメムシ科
*アカスジメクラカ' メ *クロホシカメムシ (F) セアカツノカメムシ (F) 
オオクロトビメクラカゃメ オオホシカメムシ季} オオツノカメムシ (F) 
ヒョウタンメクラカ'メ ヒメホシカメムシ (F) ベニモンツノカメムシ
マツヒョウタンメクラガメ (F) オオホシカメムシ (F) エサキモンキツノカメムシ
クロヒョウタンメクラガメ ホソヘリカメムシ科
コアカソメクラ力r メ (K) クモへリカメムシ アミメカゲロウ目
アシマダラクロメクラガメ (K) ホソへリカメムシ カマキリモドキ科
マキノマサシカツ科 へリカメムシ科 ヒメカマキリモドキ (F) 
ハネナガマキパサシガメ オオクモへリカメムシ (F) キカマキリモドキ (F) 
アカマキノ〈サシガメ (F) ホソノ、リカメムシ ツノトンボ科
ハナカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ オオツノトンボ (F) 
- 28-
福井県中池見湿地の昆虫相とその自然環境保全の提言
コウチュウ目 ホシボシゴミムシ (F) フタホシスジパネゴミムシ (F)
ナカ'ヒラタムシ手ヰ オオホシボシゴミムシ (F) ホソクビゴミムシ科
ナカ、ヒラタムシ (F) ゴミムシ (F) アオパネホソクビゴミムシ (F)
ハンミョウ科 オオズケゴモクムシ (F) オオホソクビゴミムシ (F) 
ハンミョウ (F) ケウスゴモクムシ (F) ミイデラゴミムシ
エリザハンミョウ (F) ヒメケゴモクムシ (F) コガシラミズムシ科
ニワハンミョウ (F) クロゴモクムシ (F) マダラコガシラミズムシ (F) 
オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ (F) コカψシラミズムシ (F) 
ホソアオクロナガオサムシ (F) コゴミケムシ (F) コツブゲンゴロウ科
エゾカタビロオサムシ (0) ケゴモクムシ (F) コップゲンゴロウ (F) 
オオオサムシ (0) ヒメツヤゴモクムシ (F) ゲンゴロウ科
マヤサンオサムシ (F) *オオクロツヤゴモクムシ (F) マルチビゲンゴロウ (F) 
マイマイカプリ (F) キイロチビゴモクムシ (F) チビゲンゴロウ (F) 
クロナガオサムシ (F) ホソチビゴモクムシ (F) *シャープツプゲンゴロウ (F) 
マルクビゴミムシ (F) キベリゴモクムシ (F) クロズマメゲンゴロウ (T.S) 
コヒメヒョウタンゴミムシ (F) クロヒメゴモクムシ (F) マメゲンゴロウ (T.S) 
ナカ'ヒョウタンゴミムシ (F) ミドリマメゴモクムシ (F) ホソセスジゲンゴロウ (F) 
ホソチビゴミムシ (F) クロズカタキノイゴミムシ (M.S) キベリクロヒメゲンコ'ロウ (T.S)
ヨツボシミズギワゴミムシ (F) ヨツモンカタキパゴミムシ (F) オオヒメウ'ンコ.ロウ (T.S) 
本(フタモンミズギワゴミムシ) (F) スナハラゴミムシ (F) ヒメゲンゴロウ (T.S) 
ウスオピコミズギワゴミムシ (F) *イグチケプカゴミムシ (F) クロウ'ンコ'ロウ (τ'.S) 
ヒラタコミズギワゴミムシ (F) 牢クロケプカゴミムシ (F) コガタノゲンゴロウ (T.S) 
アトモンミズギワゴミムシ (F) コキベリアオゴミムシ ゲンゴロウ
ヨツモンコミズギワゴミムシ (F) ヒメキベリアオゴミムシ ハイイロゲンゴロウ (F) 
キアシヌレチゴミムシ (F) オオアトポシアオゴミムシ (F) コシマゲンゴロウ (F) 
*ヒロムネナガゴミムシ (F) アトボシアオゴミムシ (F) ダルマガムシ科
コガシラナガゴミムシ (F) アオゴミムシ (F) 牢ミヤタケダルマガムシ (F) 
ノグチナカ'ゴミムシ (F) キボシアオゴミムシ (F) えfムシ科
キンナガゴミムシ (F) ムナビロアオゴミムシ (F) セマルガムシ (F) 
*ヒメホソナガゴミムシ (F) ムナピロアトポシアオゴミムシ (F) キベリヒラタガムシ (F) 
ヒョウゴナガゴミムシ (F) スジアオゴミムシ (F) キイロヒラタガムシ (F) 
アシミゾナガゴミムシ (F) ヤマトトックリゴミムシ (F) シジミガムシ (F) 
アカ力rネオオゴミムシ (F) トックリゴミムシ (F) ガムシ
/レイスオオゴミムシ (F) クロズホナシゴミムシ (F) ヒメカeムシ (F) 
セスジヒラタゴミムシ フタモンクピナカ'ゴミムシ (F) ゴマフガムシ (F) 
タンゴヒラタゴミムシ (F) チャノ〈ネクビナガゴミムシ トゲパゴマフガムシ (M.S) 
ヒメセボシヒラタゴミムシ (F) カドツプゴミムシ エンマムシ科
*アシミゾヒメヒラタゴミムシ (F) スジミズアトキリゴミムシ (F) ヒメエンマムシ (F) 
クロモリヒラタゴミムシ (F) キガシラアオアトキリゴミムシ (F) タマキノコムシ科
オオアオモリヒラタゴミムシ (F) アオアトキリゴミムシ (F) アカパマルタマキノコムシ (F)
ハコネモリヒラタゴミムシ (F) ミズギワアトキリゴミムシ シデムシ科
ハラアカモリヒラタゴミムシ (F) ヤセアトキリゴミムシ (F) オオモモプトシデムシ (F) 
イクビモリヒラタゴミムシ (F) コヨツポシアトキリゴミムシ (F) モモ 7' トシテ・ムシ (F) 
クビアカモリヒラタゴミムシ (F) ベーツホソアトキリゴミムシ (F) オオヒラタシテ'ムシ (F) 
セアカヒラタゴミムシ (F) キクビアオアトキリゴミムシ (F) オオモモプトヒラタシデムシ (F)
オオヒラタゴミムシ (F) フタホシアトキリゴミムシ (F) ハネカクシ科
?}レガタツヤヒラタゴミムシ (F) ホシハネビロアトキリゴミムシ (F) ホソフタホシメダカハネカクシ (F)
クロツヤヒラタゴミムシ (F) ヤホシゴミムシ (F) アシマダラメダカハネカクシ (F)
オオクロツヤヒラタゴミムシ (F) メダカアトキリゴミムシ (F) アカパナガハネカクシ (F) 
ニセマルガタゴミムシ (F) クビボソゴミムシ (F) (クロナガエハネカクシ) (F) 
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アオパアリガタハネカクシ ハナムグリ (F) ドウガネヒラタコメツキ (F) 
クビポソノ\ネカクシ (F) アオハナムグリ (F) オオツヤハダコメツキ (F) 
ムネビロノ、ネカクシ (F) コアオハナムグリ (F) アカノ、 ラクロコメツキ (F) 
ツマグロアカパハネカクシ (F) シロテンハナムグリ (F) ヨツキボシコメツキ (F) 
キンノ〈ネハネカクシ (F) カナブン (F) ホタル科
サビハネカクシ (F) アオカナブン (F) ムネクリイロボタ jレ (F) 
クロガネハネカクシ (F) コカブトムシ (F) カタモンミナミボタル (F) 
アカノイハネカクシ (F) マルトゲムシ科 ゲンジポタル (F) 
クロヒゲヒメキノコノ\ネカクシ シラフチビ7ルトゲムシ (F) へイケポタル (F) 
モンクロアリノスハネカクシ (F) ナガハナノミ科 オノイボタル (F) 
エダヒゲナガハナノミ (F) クロマドポタル (F) クロマドボタル (F) 
デオキノコムシ科 クリイロヒゲナガハナノミ (F) ジョウカイボン手ヰ
ホソスジテeオキノコムシ (F) ヒラタドロムシ手} ジョウカイボン (F) 
カメノコテ'オキノコムシ (F) ヒラタドロムシ (F) セポシジョウカイ (F) 
アカノ〈テ。オキノコムシ (F) ヒメドロムシ科 キンイロジョウカイ (F) 
エグリデオキノコムシ (F) キスジミソ' ドロムシ (F) *ニセヒメジョウカイ (K) 
マルハナノミダマシ科， ツヤドロムシ (M.S) クリイロジョウカイ
ツマアカマノレハナノミダマシ (M.S) ナガドロムシ科 カツオブシムシ科
マルハナノミ科 タテスジナガドロムシ (F) クロヒゲプトカツオプシムシ (F)
キムネマjレハナノミ (F) タマムシ科 コ クヌスト科
クロマル，、ナノミ ヒメヒラタタマムシ (F) オオコクヌスト (F) 
トビイロマルハナノミ (F) ウノぐタマムシ (F) カッコウムシ科
ヒメマルハナノミ シラホシナガタマムシ (F) ホソカッコウムシ
クワガタムシ科 クロナガタマムシ (F) イヌゲラシカッコウムシ (F) 
ミヤマクワガタ (F) *マサキナガタマムシ (F) ヨツモンチビカッコウムシ (F)
コクワ yゲタ (F) クワナガタマムシ (F) ア リ モドキカッコウムシ (F) 
スジクワ力rタ (F) ブドウナガタマムシ (F) ジョウカイモドキ科
ノコギリクワガタ (F) シラケナガタマムシ (F) クギヌキヒメフヨウカイモドキ (F)
センチ コカーネ草寺 ネムノキナガタマムシ (F) キアシオビジョウカイモドキ (F)
センチコガネ (F) ウグイスナガタマムシ (F) ツマキアオジョウカイモドキ (F)
コガネムシ科 ホソアシナガタマムシ (F) ツツシンクイ科
マメダルマコガネ (F) アオグロナガタマムシ (F) ツマグロツツシンクイ (F) 
コブマ/レエンマコガネ (F) コクロナガタマムシ (F) ケシキスイ科
ナガチャコガネ (F) ムネアカチビナカボソタマムシ キイロセマルケシキスイ (F) 
オオクロコガネ (F) クズノチビタマムシ (F) オオキマダラケシキスイ (F) 
オオコフキコガネ (F) コウゾチビタマムシ (F) マルキマダラケシキスイ (F) 
コフキコガネ (F) サシゲチビタマムシ (F) ヨツポシケシキスイ (F) 
ヒメアシナガコガネ (F) ヌスビトハギチビタマムシ (F) ヒ メハナムシ科
ヒメビロウドコ力Fネ (F) アカガネチピタマムシ ベニモンアシナガヒメ (F) 
ハイイロビロウドコガネ (F) ダンダラチビタマムシ (F) ハナムシ
コイチャコガネ ヤノナミガタチピタマムシ (F) キイロヒメハナムシ
ドウガネプイプイ (F) コメツキムシ科 トビイロヒメハナムシ
サクラコガネ (F) マダラチピコメツキ エムモンチビヒメハナムシ
ヒメサクラコガネ (F) サビキコリ (F) ホソヒラタムシ科
ヒメコガネ (F) ムナピロサビキコリ (F) ミツモンセマルヒラタムシ
セマダラコガネ ウノイタマコメツキ (F) キスイムシ科
スジコカ'ネ (F) ガマキスイ
マメコガネ オオキスイムシ科
ヒラタハナムグリ (F) フタモンウノ〈タマコメツキ (F) ヨツボシオオキスイ (F) 




キスイモドキ (F) ムーアシロホシテントウ (F) オオクチキムシ (F) 
コメツキモドキ科 ナナホシテントウ クチキムシ (F) 
キムネヒメコメツキモドキ (F) ナミテントウ ウスイロクチキムシ (F) 
ツマク・ロヒメコメツキモドキ (F) クリサキテントウ ゴミムシダマシ科
/レイスコメツキモドキ (F) ジュウサンホシテントウ コプスジツノゴミムシダマシ (F)
オオキノコムシ，，~ キイロテントウ ナガニジゴミムシダマシ (F) 
カタモンオオキノコ (F) ヒメカメノコテントウ モンキゴミムシダマシ (F) 
クロノ、ノ〈ヒロオオキノコ (F) ニジュウヤホシテントウ (F) jレリツヤヒメキマワリモドキ (F)
アカノ\ノてビロオオキ ノコ (F) ヒメマキムシ科 ミツノゴミムシダマシ (F) 
ホソチビオオキノコ (F) ウスチャヒメマキムシ マルムネゴミムシダマシ (F) 
クロチビオオキノコ (F) コキノコムシ科 キマワリ (F) 
キベリノ、ノ〈ビロオオキノコ (F) フタオビヒメコキノコムシ (F) スジコガシラゴミムシダマシ (F)
カタベニチピオオキノコ (F) キュウシュウヒメコキノコムシ (F) ハネナシセスジキマワリ (F) 
ニホンホソオオキノコ (F) *ウスモンヒメコキノコムシ (F) クロナガキマワリ (F) 
セモンホソオオキノコ (F) ヒゲプトコキノコムシ (F) カミキリムシ科
ヒメオビオオキノコ (F) コマタゅラコキノコムシ (F) ニセノコギリカミキリ (F) 
ミジンムシ科 ホソカタムシ科 クロカミキリ (F) 
マエキミジンムシ ホソマダラホソカタムシ (F) サビカミキリ (F) 
?Jレガタミジンムシ ナガクチキムシ科 ツヤケシハナカミキリ (F) 
テントウムシダマシ科 ヨツボシヒメナガクチキ (F) キパネニセハムシハナカ ミ キリ (F)
ヨツボシテントウダマシ (F) アオノ〈ナガクチキ (F) ムネアカクロハナカミキリ (F)
キポシテントウダマシ (F) ビロウドホソナ yゲクチキ (F) ハネビロハナカミキリ (F) 
ルリテントウダマシ (F) ク ロホ ソナガクチキ (F) ツマグロハナカミキリ (F) 
テントウムシ科 アオオビナガクチキ (F) ヨツスジハナカミキリ (F) 
クロツヤテントウ ハナノミ科 オオヨツスジハナカミキリ (F)
フタホシテントウ (F) ナミアカヒメハナノミ チャイロヒメハナカミキリ (F)
セスジヒメテントウ オオハナノミ科 トピイロカミキリ (F) 
ハレヤヒメテントウ クチキオオハナノミ (F) ヨコヤマヒメカミキリ (F) 
セボシヒメテントウ カミキリモドキ科 ヒゲナガヒメカミキ リ (F) 
クピアカ ヒメテ ン トウ (F) ハイイロカミキリモドキ (F) アメイロカミキリ (F) 
チュウジョウヒメテントウ (F) モモプトカミキリモドキ (F) ヨツボシカミキリ (F) 
ツマアカヒメテントウ フタイロカミキリモドキ (F) ヒメスギカミキリ (F) 
オニヒメテントウ (F) シリナガカミキリモドキ (F) タケトラカミキリ (F) 
カワムラヒメテントウ キイロカミキリモドキ エグリトラカミキリ (F) 
コクロヒメテントウ (F) キノ〈ネカミキリモドキ (F) フタオビミ ドリトラカ ミキリ (F)
クロスジヒメテントウ (F) アオカミキリモドキ (F) キンケトラカミキリ (F) 
ヤマトヒメテントウ (K) アカハネムシ科 シラケトラカミキリ (F) 
クロへ リヒメテ ン トウ ムナビロアカハネムシ (F) キイロトラカミキリ (F) 
オオタヒメテントウ アリモドキ科 ト ゲヒゲ トラカ ミキ リ (F) 
ノ守ノぐヒメテントウ キアシクビボソムシ ニイジマトラカミキリ (F) 
アラキヒメテン トウ ウスモンホソアリモドキ (F) ヤノトラカミキリ (F) 
*ナカイケミヒメテ ン トウ ミツヒダアリモドキ (F) へ リ グロベニカミキ リ (F) 
クロテン トウ ヨツポシホソアリモドキ シロオビゴ7フカミキ リ (F) 
キアシクロヒメテントウ ムナグロホソアリモドキ (F) ナガゴマフカミキリ (F) 
ムネアカヒメテントウ (F) ノ、ムシダマシ，，~ ゴマフカミキリ (F) 
ヒメアカホシテントウ ハムシダマシ (F) コプスジサビカミキリ (F) 
フタモンクロテントウ ナガハムシダマシ (F) ヒシカミキリ (F) 
ヨツボシテントウ (F) アラメヒゲプトゴミムシダマシ (F) シロオビチビカミキ リ (F) 
アカイロテントウ (F) ヒゲプトゴミムシダマシ ワモンサビカミキリ (F) 
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ト ガリシロオビサビカミキ リ イモサノレハムシ ウスモンツツヒゲナカヘ/ウムシ (F)
アトジロサピカミキリ (F) マダラアラゲサルハムシ シ リ ジ ロ ヒゲナガゾウムシ (F)
ビロウドカミキリ ヒメキパネサルハムシ スネアカ ヒ ゲナガゾウムシ (F)
ニセビロウドカミキリ トピサルハムシ (F) オトシプミ科
ゴマダラカミキリ (F) ヨモギハムシ オトシフゃミ (F) 
ホシベニカミキリ (F) ハッカハムシ (F) ヒメクロオト シ フ'ミ (F) 
ヒメヒゲナガカミキリ (F) ヤナギハムシ ウスモンオトシプミ (F) 
キボシカミキ リ (F) フジハムシ (F) エゴツルクビオトシプミ (F) 
ヤハズカミキ リ (F) ヤナギル 1) ハムシ (F) アカクビナガオトシフ.ミ (F) 
チャボヒゲナガカミキリ (F) ムナグロツヤハムシ (F) ヒゲナガオトシプミ (F) 
クワカミキリ (F) ウリノ\ムシモドキ ヒメゴマダラオトシプミ (F) 
セミスジコプヒゲカミキ リ (F) ウ 1) ハムシ (F) カシルリオト シプミ
フタ オピアラゲカミキ リ (F) ク ロウリノ、ムシ アシナガオ ト シプミ (F) 
ヒトオビアラゲカミキリ (F) クワノ\ム シ (F) チャイロチョッキリ (F) 
ヒゲナガモモプトカミキリ (F) イタドリハムシ (F) ヒメケプカチョッキリ (K) 
ク モカ'タケシカミキ リ (F) ケプカク ロナカψハム シ (F) ハイイ ロチョ ッキ リ (F) 
ガロアケシカミキリ (F) フタスジヒメハムシ (F) ホソクチゾウムシ科
ケシカミキリ (F) カミナ リ ハムシ ヒ ゲナガホソクチゾウムシ
ヨツキポシカミキリ (F) キノ〈ラヒメノ、ムシ ホソチビゾウムシ
ヤツメカミキリ (F) オオノレリヒメノ、ムシ ハナ コプチピゾウムシ
イ ッシキキモンカ ミキ リ (F) ホタ lレハムシ ゾウムシ科
シラホシカミキリ (F) ア オノfア シナガハムシ (K) トゲアシゾウムシ (F) 
へ リ グロ リ ンゴカミキ リ (F) ムネアカウスイ ロハムシ (F) シロコプゾウムシ
ヒメリンゴカミキリ (F) イチモンジハムシ (F) カキゾウムシ
リ ンゴカミキリ (F) ア トボシハムシ (F) オオミスジマjレゾウムシ (F) 
ハムシ科 ヨツボシハムシ (F) ノ、スジ カ ツオゾウムシ
サムライ マメゾウムシ (F) アカタデハムシ (F) カツオゾウムシ
イネネクイハムシ (0) サメハダツプノミハムシ (F) ホホジロアシナガゾウムシ (F)
キベリクビポソハムシ (F) フタイロ ヒサゴトピハムシ キスジアシナガゾウムシ (F) 
ルリクピボソハムシ アカイロ 7}レノミハムシ (F) カシアシナガゾウムシ (F) 
トゲアシクビポソノ、ムシ キノ〈ネマルノミムシ (F) オジ ロア シナガゾウム シ
アカクビポソハムシ ヒゲナガルリマルノミムシ (F) イネミズゾウムシ (F) 
ヤマイモハムシ (F) サシゲトビハムシ (F) ウキクサミズゾウムシ
アカクビナガノ、ムシ ルリマルノミハムシ (F) オオミズゾウムシ (M.S) 
ムギクピポソハムシ (K) コマルノミハムシ (F) ク ロ タマゾウムシ (F) 
イネクビボソハムシ タマアシ トビハム シ ガロアノミゾウムシ (F) 
キアシクビボソハムシ (F) 牢キイロップノミハムシ タパゲササラゾウム シ
キイロナガツツハムシ (F) キイチゴトビノミハムシ イチゴハナゾウムシ (F) 
ノぐラ jレリツツハムシ (F) ツマキタマノミハムシ ツバキシギゾウムシ
タテスジキツツハムシ (F) アカマルノミハムシ コプナシクチプ ト サルゾウムシ
カシワツツノ\ムシ (F) チャパネツヤハムシ (F) アササルゾウムシ
ムシクソノ、ムシ (F) フタホシオオノミハムシ (F) タデサルゾウムシ
ドウガネツヤノ、ムシ (F) キベ リト ゲハムシ (F) ウスモンカレキソ'ウムシ (F) 
アカガネサ/レハムシ (F) ジンガサハムシ (F) オリープアナアキゾウムシ (F)
アオパネサルハムシ (F) ヒメジンガサハムシ (F) タマゴゾウムシ (F) 
マダラアラゲサルハムシ (F) ヒメカメノコノ、ムシ (F) リ ンゴアナアキゾウムシ (F) 
カサノ、ラハムシ (F) セモンジンガサノ、ムシ (F) マツアナアキゾウムシ (F) 
ク ロ オビカサハラハムシ (F) イチモンジカメノコハムシ (F) アカコプコプゾウムシ (F) 
リ ンゴコフキハムシ (F) ヒゲナガゾウムシ科 *クロコフヘノウムシ (F) 
ヒメツヤハムシ キノコヒゲナガゾウムシ (F) 7ダラアシゾウムシ (F) 
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ヒメクチカクシゾウムシ (F) クロオオアリ (F) ニッポンジガバチモドキ (H) 
アシナカ事オニゾウムシ (F) ムネアカオオアリ (F) キアシマエダテ (I) 
ヒサゴクチカクシゾウムシ ケプカツヤオオアリ (F) ミカドジガバチ (F) 
オサゾウムシ科 ウメマツオオアリ (F) クボズギングチ (H) 
オオゾウムシ (F) * (ヤマヨツポシオオア リ ) (F) アカアシハヤパチ (F) 
オオシロオビゾウムシ (F) ミカドオオアリ (F) ムカシハナパチ科
トホシオサゾウムシ (F) クロヤマアリ (F) アシブトムカシハナパチ (K) 
スミスチビムカシハナパチ (K) スミスチビムカシハナノイチ (K)
ハチ目 *クサアリモドキ (F) ノウメンチピムカシハナパチ (K)
ミフシハパチ科 ハヤシケアリ (F) ホソチビムカシハナパチ (K) 
ニホンチュウレンジ (K) トビイロケアリ (F) コハナノマチ科
/レリチュウレンジ (F) カワラケアリ (F) シロスジカタコノ\ナノfチ (H) 
コンボウハパチ科 アメイロアリ (F) ヅマルコハナパチ (K) 
キイロモモブトハノイチ (F) ベツコウパチ科 クラカケコハナノ〈チ (K) 
ノ、f'\チ科 AuPlopus 抑，gi，αlis ニッポンチピコハナパチ (K) 
ヒゲナガノ、ノ〈チ (K) ミヤコヒメベッコウ (H) Lasioglossum ρercr.ωsiceps (K) 
ヒメパチ科 スギハラベッコウ (F) キオピコハナパチ (K) 
キアシオナガトガリヒメパチ (F) ベッコウパチ (H) ミヤマツヤコハナパチ (K) 
ムラサキウスアメノ〈チ (F) キパネトゲアシベッコウ (F) Lasioglossum goγkiense (K) 
コンボウアメパチ (F) オオモンクロベッコウ (F) サピイロカタコハナノてチ (K) 
イヨヒメパチ (F) アケポノベッコウ (H) フタモンカタコハナノ〈チ (K) 
クロハラヒメパチ (F) モンベッコウ (F) ヒメハナパチ科
シリアゲコパチ科 フタモンペッコウ (H) キパナヒメハナパチ (K) 
シリアゲコパチ (H) ドロパチ科 カグヤマメヒメハナパチ (K) 
アシブトコパチ科 フタスジスズパチ (H) マメヒメハナパチ (K) 
キアシプトコパチ (H) ミカドトックリノ〈チ (F) ハキリパチ科
セイボウ科 キアシトックリノイチ (F) オオハキリパチ (F) 
ミドリセイポウ (F) ムモントックリノイチ (H) ヒメハキリパチ (H) 
アリパチ科 ミカドドロノイチ (F) ヤノトガ 1) ハナパチ (H) 
トゲムネアリパチ (F) オオカノ守フドロノ〈チ (H) パラハキリパチ (K) 
ムネアカアリノ〈チ (H) スズパチ (F) パラハキリパチモドキ (H) 
ア リ ノ〈チモドキ (H) スズメパチ科 ツツハナパチ (K) 
ツチバチ科 ムモンホソアシナガノ〈チ (H) コシブトハナバチ科
キオピッチノ〈チ (F) フタモンアシナガノfチ (F) フクイキマダラハナノイチ (K) 
キンケハラナガツチパチ (F) セグロアシナガパチ (F) ニッポンキマダラハナノイチ (K)
オオハラナガツチパチ (K) ヤ7 トアシナガパチ (F) エサキツヤハナパチ (K) 
アリ科 キボシアシナガパチ (H) キオビツヤハナパチ (H) 
オオハリアリ (F) キアシナガノてチ (F) ヤマトツヤハナパチ (K) 
アシナガアリ (F) コガタスズメパチ (F) クマバチ (F) 
*ヤマトアシナガアリ (F) オオスズメパチ (F) ミツバチ科
ハ リプト シ リアゲアリ (F) キイロスズメノ〈チ (F) オオマルハナパチ (F) 
本テラニシシリアゲアリ (F) ヒメスズメパチ (H) クロマlレハナパチ (F) 
キイロシリアゲアリ (F) クロスズメノぐチ (K) トラマルハナノ守チ (H) 
本ヒメムネボソアリ (F) キオピクロスズメノfチ (K) ニホンミツバチ (F) 
ヒメアリ (F) アナパチ科 セイヨウミツバチ (K) 
カドフシアリ (F) jレリジガバチ (F) 
アズマオオズアリ (F) アメリカジガノぐチ (F) シリアゲムシ目
アミメアリ (F) コクロアナパチ (H) シリアゲムシ科
ウメマツアリ (F) クロアナノイチ (H) ヤマトシリアゲ (F) 
シベリアカタアリ (F) オオハヤパチ (H) プライヤシ リ アゲ (F) 
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ハエ目 シマアシプ トハナアブ (F) ハナウドモグリガ (F) 
カ'カ*ンポ苧} オオハナアブ (F) *ソトジロトガリヒメハマキ (F)
ベッコウガガンボ (F) シロスジナガハナアプ (F) コシロアシヒメハマキ (F) 
キゴシガガンボ (F) ハナナガモモプトハナアプ (K) ホソハマキガ科
7ダラガガンポ (F) スズキナガハナアブ (F) ヨモギオオホソハマキ (F) 
クロキ リウシガガンボ (K) ア リ スアブ (F) ヒロズコガ科
ケパエ科 ヤチノてエ科 アトモンヒロズコガ (F) 
ヒメセアカケノイエ (F) ヒゲナガヤチパエ (K) 7エモンヒロズコガ (F) 
ミズアプ科 シマパエ科 クロクモヒロズコガ (F) 
ミズアブ (F) キイロシマパエ (K) スyゲ科
牢アメリカミズアブ (F) イエバ工科 コナガ
アブ科 ヒメセマダラハナパエ (K) スカシパガ科
イヨシロオビアフ' (F) ナミミズギワイエバエ (K) モモプトスカシノ〈 (F) 
アカウシアフ. (F) クロパ工科 ハマキモドキガ科
ヰヤマトアブ (F) ケプカクロノイエ (K) コウゾハマキモドキ (F) 
ツリアブ科 ミヤマキンバエ (K) ネムスガ科
コウヤツリアプ (F) ヒロズキンノ〈エ (K) ネムスガ (F) 
ムシヒキアブ科 キンノ〈エ (K) マルハキパガ科
オオイシアプ (F) ホホク'ロオビキンノ〈エ (K) *コクサギヒラタマルハキパガ (F)
アオメアプ (F) ツマグロキンバエ (K) ホソオビキマルハキパガ (F) 
シオヤアブ (F) ニクパエ科 ヒゲナガキパガ科
マガリケムシヒキ (F) ヒメシリアカニクノ〈エ (K) ゴマフシロキノ〈ガ (F) 
オドリパエ科 ヤドリパエ科 キパガ科
ヒロスジホソオドリノ〈エ (K) ヨコジマオオハリパエ (K) フジフサキノ〈ガ (F) 
アシナガパエ科 アシナガノ、リパエ (K) マダラガ科
アシナガキンパエ (K) 
アタマアブ科 トピケラ目 ホタルガ (F) 
Eudoηlos crnc切tor (K) ナガレトピケラ科 イラガ科
ノ、ナアブ科 ムナグロナガレトピケラ (F) テングイラガ (F) 
オオマメヒラタアフ' (K) シマトビケラ科 イラガ (F) 
ホソヒラタアフ' (F) コガタシマトビケラ (F) ナシイラガ (F) 
ホソヒメヒラタアプ (K) ウルマーシトビケラ (F) マドガ科
ヒメヒラタア 7' (F) トビケラ科 マドガ
*ヤマトヒゲナガハナアプ アカジ77 ドガ (F) アカジママドガ (F) 
*オオヒゲナガハナアブ メイガ科 メイガ科
ホソツヤヒラタアフー (K) ニンギョウトピケラ (F) *キポシオオメイガ (F) 
ホシツヤヒラタアブ (K) *ホタ jレトビケラ (F) サツマットガ (F) 
Platycheirus ρennipes (K) セグロトビケラ (F) シロットカ' (F) 
キアシ?メヒラタアプ (K) エグリトビケラ (F) テンスジツトガ (F) 
ジョウザンマメヒラタアブ (K) シノ〈ツトカ。 (F) 
ノヒラマメヒラタアプ (K) チョウ目 シロエグ リ ツトガ (F) 
Pipiza lugubrius (K) ボクトウガ科 シロスジツトガ (F) 
*ペッコウハナアブ (F) ゴ7フポクトウ (F) ウスムラサキノメイガ (F) 
シロスジベッコウハナアプ (F) ハマキカ'科 シロヒトモンノメイカザ (F) 
ルリハナアプ (K) マツアトキハマキ (F) ヒメトガリノメイガ (F) 
シマハナアブ (F) チャハマキ (F) フチムラサキノメイガ (F) 
キョウコシ7ハナアプ (K) アトボシハマキ (F) ナカキノメイガ (F) 
ノ、ナアプ (F) 牢、ソマキハイイロヒメハマキ (F) シロモンノメイカ* (F) 
アシプトハナアプ (F) アシプトヒメハマキ (F) タイワンウスキノメイガ (F) 
タカサゴモモプトハナアプ (F) ヨモギネムシガ (F) アカウスグロノメイカF (F) 
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*シロテンウスグロノメイガ (F) ウスベニトガリメイガ (F) ウラギンシジミチョウ李}
シロマダラノメイガ (F) アカシマメイガ (F) ウラギンシジミ (F) 
オオシロモンノメイカ' (F) トビイロシマメイカ情 (F) テングチ ョウ科
キノぐラノメイガ (F) アカフマダラメイ yゲ (F) テングチョウ (F) 
コブノメイガ (F) コクロモンマダラメイガ (F) マダラチョウ科
モモノゴマダラノメイガ (F) *ウスアカムラサキマダラ (F) アサギマダラ (F) 
キアヤヒメノメイ yゲ (F) メイ yゲ タ テハチョウ科
シ ロアヤヒメ ノメイガ (K) *オオアカオビマダラメ イガ (F) コムラサキ (F) 
アヤナミノメ イガ (F) マツノシンマダラメイガ (F) ミドリヒョウモン (F) 
クワノメイカ守 (F) ヤマトマダラメイガ (F) ツマグロヒョウモン (F) 
クロへ リ キノメイガ (F) 本トビネマダラメイガ (F) オオウラギンスジヒョウモン (F)
クロズノメイガ (F) アカマ夕、ラメイガ (F) ヒメアカタテノ、 (F) 
ヒメクロミスジノメイカ' (F) トビマダラメイカ情 (F) メスク棉ロヒョウモン (F) 
クロミスジノメイカ・ (F) ハラウスキマダラメイガ (F) スミナガシ (F) 
ウスオビクロノメイヵー (F) セセリチョウ科 ゴマダラチョウ (F) 
モンキクロノメイ yゲ (F) ダイミョウセセリ (F) ルリタテハ (F) 
シ ロオビノメイカ。 (F) ホソノぐセセリ (F) イチモンジチョウ (F) 
ミツテンノメ イ yゲ (F) イチモンジセセリ (F) クモカゅタヒョウモン (F) 
マメノメイガ (F) チャノ〈ネセセリ (F) コミスジ (F) 
ハイイロホソノ〈ノメイガ (F) オオチャノイネセセリ (F) ヒオドシチョウ (F) 
シロテンキノメイガ (F) コチャノ〈ネセセリ (K) キタテハ (F) 
サツマキノメイガ (F) キマダラセセリ (F) オオムラサキ (F) 
ネモンノメイ yゲ (F) アゲハチョウ科 アカタテノ\ (F) 
ワモンノメイカ' (F) ジャコウアゲノ、 (F) ジャノメチョウ科
フタマタノメイガ (F) アオスジアゲハ (F) ク ロヒカゲ (F) 
ヨスジノメイ力F (F) ギフチョウ (F) ヒカゲチ ョウ (F) 
へリジロキンノメイガ (F) カラスアゲノ\ (F) ジャノメチョウ (F) 
コガタシロモンノメイガ (F) モンキアゲハ (F) コジャノメ (F) 
オオキノ〈ラノメイ yゲ (F) ミヤ7カラスアゲハ (F) ヒメジャノメ (F) 
*ウスイロキンノメイガ (F) キアウ'ハ (F) サトキマダラヒカゲ (F) 
ウコンノメイガ (F) オナガアゲハ (F) ヒメウラナミジャノメ (F) 
ツマグロシロノメイガ (F) ク ロ アゲハ (F) ヒメキマダラヒカゲ (F) 
キムジノメイカ。 (F) ナミアゲハ (F) カギパガ科
モンスカシキノメイカザ (F) シ ロチョウ科 *ウスイロカギノ〈 (F) 
クロオビノメイヌゲ (F) モンキチョウ (F) ウコンカギノイ (F) 
ぺニフキノメイガ (F) キチョウ (F) アシベニカギパ (F) 
モンシロクロノメイガ (F) スジグロシロチョウ (F) ク ロ スジカギノイ (F) 
タイワンモンキノメイガ (F) モンシロチョウ (F) シャクガ科
フタオ ビノメイカ' (F) シジミチョウ草寺 *アシブ トチズモンアオシャク (F)
クロスジノメイ力r (F) ミズイロオナガシジミ (F) ギンスジアオシャク (F) 
モンシロル リ ノメイガ (F) ウラゴマダラシジミ (F) クロモンアオシャク (F) 
ヒメマダラミズメイガ (F) コツノ〈メ (F) コヨツメアオシャク (F) 
ゼニガサミズメイガ (F) lレリシジミ (F) アカアシアオシャク (F) 
キキイ フトメイガ (F) ツノイメシジミ (F) ウスアオシャク (F) 
アオフトメイカP (F) ウラクロシジミ (F) ナミスジコアオシャク (F) 
ソトベニフ ト メイカ・ (F) アカシジミ (F) カギシロスジアオシャク (F) 
* クロフトメイガ (F) 〆\歩二一二ン、 ジ、， こ、 (F) コシロスジアオシャク (F) 
* ミ ドリフトメイガ (F) ムラサキシジミ (F) オオアヤシャク (F) 
ウスオピト yゲ リ メイガ (F) トラフシジミ (F) ウスキヒメシャク (F) 
オオウスベニ ト ガ リ メイガ (F) ヤマトシジミ (F) キオビペニヒメシャク (F) 
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ホソスジキヒメシャク (F) フタオカ守寺 カノコヌゲ科
フタナミトビヒメシャク (F) クロホシフタオ (F) カ/コガ (F) 
ウスキトカ'リヒメシャク (F) カレハガ科 ヤガ科
モントビヒメシャク (F) マツカレハ (F) *クロフケンモン (F) 
マエキヒメシャク (F) カイコガ科 シ ロフクロケンモン (F) 
ムスジシロナミシャク (F) クワコ ナシケンモン (F) 
オオノ\カ・タナミシャク (F) オオクワゴモドキ (F) イチモジキノコヨトウ (F) 
セスジナミシャク (F) イボタガ科 キノコヨトウ (F) 
シロシタトビイロナミシャク (F) イボタガ (F) ウスアオキノコヨトウ (F) 
シロホソスジナミシャク (F) ヤママユガ科 シロスジキノコヨトウ (F) 
トビスジヒメナミシャク (F) オオミズアオ (F) ウスモンキノコヨトウ (F) 
ナカウスエタ'シャク (F) クスサン (F) コウスチャガ (F) 
クロクモエタ.シャク (F) スズメガ科 ウスイロアカフヤガ (F) 
ヒョウモンエダシャク (F) ウスモンスズメ (F) マエジロヤガ (F) 
ソトシロオビエダシャク (F) モモスズメ (F) シロモンヤガ (F) 
ギンスジエダシャク (F) ウチスズメ (F) マダラキヨトウ (F) 
フタテンオエダシャク (F) クルマスズメ (F) フタテンキヨトウ (F) 
ウスオエダシャク (F) ホシヒメホウジャク (F) スジシロキヨトウ (F) 
ウコンエダシャク (F) コスス7 メ (F) ヨトウカ。 (F) 
ツマキエダシャク (F) シャチホコガ科 アワヨトウ (F) 
ハラゲチピエダシャク (F) セグロシャチホコ (F) チャイロカドモンヨトウ (F) 
オオトビスジエダシャク (F) ホソノ〈シャチホコ (F) *キスジウスキヨトウ (F) 
フトフタオピエダシャク (F) プライヤエグリシャチホコ (F) シロテンウスグロヨトウ (F) 
ツマキリエダシャク (F) lレリモンシャチホコ (F) ヒメウスグロヨトウ (F) 
シロジ7エダシャク (F) セダカシャチホコ (F) シロモンオビヨトウ (F) 
エグリエダシャク (F) ウスイロギンモンシャチホコ (F) ヒメサビスジヨトウ (F) 
ウラベニエダシャク (F) ドクガ科 モクメヨトウ (F) 
フトオビエダシャク (F) 7メドクガ (F) 7ダラツマキリヨトウ (F) 
*キタウンモンエダシャク (F) ゴマフリドクガ (F) シマキリガ (F) 
スカシエダシャク (F) ドクガ ニレキリガ (F) 
パラシロエダシャク (F) マイマイガ (F) フタテンヒメヨトウ (F) 
トピカギノ〈エダシャク (F) カシワマイマイ (F) シロマダラヒメヨトウ (F) 
ウスクモエダシャク (F) ヒメシロモンドクガ (F) セアカヨトウ (F) 
ウチムラサキヒメエダシャク (F) ヒトリガ科 クサビヨトウ (F) 
*オオマエキトビエダシャク (F) アカスジシロコケガ (F) ベニモンヨトウ (F) 
マエキトピエダシャク (F) ヨツポシホソノ〈 (F) ノコメ セダカヨトウ (F) 
エグリヅ7エダシャク (F) ベニへリコケガ (F) マエホシヨトウ (F) 
コヨツメエダシャク (F) ゴマダラベニコケガ (F) サッポロチャイロヨトウ (F) 
シロツノぐメエダシャク (F) フタホシキコケガ (F) イネヨトウ (F) 
ウスキツノ〈メエダシャク (F) チャオビチピコケガ (F) スジキリヨトウ (F) 
ウスアオエダシャク (F) ゴマダラキコケガ (F) シロスジアオヨトウ (F) 
リンゴツ ノエダシャク (F) シ ロヒトリ (F) キノカワガ (F) 
ナカキエダシャク (F) ベニシタヒトリ (F) ネスジキノカワガ (F) 
ホシミスジエダシャク (F) スジモンヒトリ (F) アカマエアオリンガ (F) 
フタヤマエダシャク (F) キハラゴマダラヒトリ (F) マエキリンガ (F) 
ツマトビシロエダシャク (F) カクモンヒトリ (F) カマフリンガ (F) 
キマダラッパメエダシャク (F) コブヌゲ科 アオスジアオリンガ (F) 
ミヤマツバメエダシャク (F) モトクゅロコプガ (F) クロハナコヤガ (F) 
アゲハモドキガ科 ク ロ スジコプガ (F) トラガ科
アゲハモドキ (F) オオコブガ (F) トビイロトラガ (F) 
キンモンカP (F) ク ロス ジシロコフーカ' (F) 
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